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表 1-1 産業3部門別15歳以上就業者数の推移- 全国 (大正9年～平成7年)
年 次 就業者数 (1000人) 割 合 (%)
総 数 第一次 第二次 第三次 総 数 第-吹 第二次 第三次産 業 産 業 産 業 産 業 産 業 産 業
大正9年1) 26,734 14.672 5,598 6,464 100.0 54.9 20.9 24.2
昭和5年1) 29,549 14,711 6,002 8,836 100.0 49.8 20.3 29.9
15年2) 32,264 14,392 8,443 9,429 100.0 44.6 26.2 29,2
25年3) 35,987 17,478 7,838 10,671 100.0 48.6 21.8 29.7
30年4) 39,589 16,291 9,247 14,051 100.0 41.2 23.4 35.5
35年 44,034 14,389 12,804 16,841 100,0 32.7 29.1 38.2
40年 47,941 ll,857 15,115 20,969 100.0 24.7 31.5 43.7
45年 52,554 10,146 17,897 24,511 100.0 19.3 34.1 46.6
50年 52,974 7,347 18,106 27,521 100.0 13.9 34.2 52.0
55年 55,750 6,102 18,737 30,911 100.0 10.9 33.6 55.4
60年 58,190 5,412 19,334 33,444 100.0 9.3 33.2 57.5


































































































































































































































＼ ＼ 従 業 者数 (千人) 事 業 所 数
産 業 名 91年 の増 減 数増 減 率(96-91)/91(%)91年 の増 減 数増 減 率(96-91)/91(%)実 数 (96年-91年) 実 数 (96年-91年)
全産業 60,019 2,7620 4.66,753,858 -36,833 -0.5農林漁業 25 02 20967 226 11
鉱業 78 -13 -17.2 5,287 -766 -14.5
建設業 5,282 493 9.3 602,587 44,773 7.4
製造業 14,096 -1,166 -8.3 857,016 -85,110 -9.9
電気.ガス.水道 313 28 9.1 9,835 333 3.4
運輸.通信 3,680 216 5.9 182,303 7,342 4.0
卸売.小売.飲食店 16,913 1,334 7.92,923,171 -91,837 -3.1
金融.保険 2,084 -108 -5㌧2 104,630 3,568 3.4
不動産 924 10 1.1 287,269 5,089 1.8

























＼ ＼ 従 業 者 数 (千人) 事 業 所 数
項 目 91年 の増 減 数 増 減 率(96-91)/91(潔)91年 の増 減 数 増 減 率(96-91)/91(%)実 数 (96-91) 実 数 (96-91)
製造業 14,096 -1,166 -8.3 857,016 -85,110 -9.9
食品 1,319 82 6.2 68,629 -3,374 -4.9
飲料.タバコ他 171 - 1 -0.5 10,424 -753 -7.2
鉄雄 676 -313 -46.3 84,881 -33,929 -40.0
衣服.その他 770 16 2.1 66,125 5,750 8.7
木材.木製品 314 -54 -17.2 35,378 -7,995 -22.6
家具.装備品 325 -43 -13.2 45,903 -6,494 -14.1
パルプ.紙加工 334 -12 -3.6 18,203 -842 -4.6
出版.印刷 824 -30 -3.7 70,148 -2,981 -4.2
化学 566 -39 -7.0 9,729 -418 -4.3
石油.石炭製品 48 -3 -6.7 1,419 19 1.3プラスチック 500 06 32108 -87 -25
ゴム 215 -28 -13.2 10,610 -1,400 -13.2
皮革.同製品 111 -19 -16.8 14,772 -1,628 -ll.0
土石 571 -51 -8.9 35,461 -2,970 -8.4
鉄鋼 376 -55 -14_6 9,691 -850 -8.8
非鉄.金属 224 -27 -12.1 7,554 -952 -12.6
金属製品 1,110 -99 -8.9 103,627 -8,697 -8.4
一般機械 1,407 -103 -7.3 87,063 -5,078 -5.8
電気機械 2,325 -280 -12.0 55,317 -6,796 -12.3
輸送用機械 1,192 -60 -5.0 29,903 -1,607 -5.4


































＼ 従 業 者 数 (千人) 事 業 所 数
業 種 名 91年 の 増 減 数 増 減 率(96-91)/91(%)91年 の 増 減 数 増 減 率(96-91)/91(%)実 数 (96年-91年) 実 数 (96年-91年)
卸売 .小売 .飲食店計 16,913 1,334 7.92,923,171 -91,837 -3.1
各種商品卸 53 15 28.1 787 871 110.7
それ以外の卸 5,075 -81 -1.6 483,930 -38,233 -7.9
各種商品小売 532 185 34.8 4,635 3,172 68.4
それ以外の小売 7,387 967 13.11,587,452 -47,726 -3.0
飲食店 3,866 249 6.4 846,367 -9,921 -1.2
金融 .証券 .保険 .不動産計 3,008 -98 -3.3 391,899 8,657 2.2
銀行 .信託 539 -37 -6.8 16,963 1,309 7.7
その他の金融枚関 488 15 3.1 37,152 -680 -1.8
証券 212 -44 -20.6 6,859 -296 -4.3
保険 844 -43 -5.1 43,656 3,235 7.4
不動産 924 10 1.I 287,269 5,089 1.8
サービス業計 16,391 1,967 12.01,760,793 79,549 4.5
物品 .賃貸 281 22 8.0 33,757 676 2.0
旋館.洗濯.その他個人サービス 2,285 193 8.5 554,202 8,688 1.6
映画 .娯楽 1,002 209 20.8 74,603 8,349 ll.2
駐車場 .修理 624 58 9.3 137,969 3,588 2.6
情報.専門サービス 4,153 591 14.2 429,896 29,341 6.8
医療 .保険衛生 3,174 662 20.9 249,522 22,774 9.1
廃棄物処理 218 38 17.5 13,583 1,985 14.6
宗教 271 0 0.0 94,556 300 0.3

































表 1-5 産業別就業者数の動向の比較 単位 :千人
第 1次石油ショック後(75-80年) バブル崩壊後 (90-95年)
75 年 構成比(75)(冗)増加数 増加率 90 年 構成比(90)(冗)増加数 増加率実 数 (80-75) (A)実 数 (95-90) (%)
総数 52,974100.0 2,776 5.2 61,361100.0 2,348 3.8
第一次産業 7,347 13.9 -1,245-16.9 4,391 7.2 -571-13.0
A,B 農林業 6,871 13.0 -1,231-17.9 4,026 6.6 -514-12.8
C 漁業 475 0.9 -14 -3.0 365 0.6 -57-15.6
第二次産業 18,106 34.2 631 3.5 20,548 33,5 -300 -1.5
I) 鉱業 132 0.2 -24-18.tI 63 0.1 -2 -3.8
E 建設業 4,729 8.9 654 13.8 5,842 9.5 789 13.5
F 製造業 13,245 25.0 1 01.0 14,643 23.9 -1,087 -7.4
第三次産業 27,521 52.0 3,390 12.3 36,421 59.4 3,220 8.8
G 電気.ガス.熱供給一水道業 321 0.6 28 8.8 334 0.5 30 9,1
Ⅱ 運輸 .通信業 3,365 6.4 139 4.1 3,675 6.0 215 5.9
Ⅰ 卸売 .小売業 .飲食店 ll,372 21.5 1,359 12.0 13,802 22.5 816 5.9
J 金融 .保険業 1,383 2.6 193 14.0 1.969 3.2 6 0.3
Ⅹ 不動産業 372 0.7 55 14.8 693 1.1 14 2.1

































表1-6 職業別就業者数の動向の比較 単位 :千人
第 1次石油ショック後(75-805) バブル崩壊後 (90-95年)2)
75 年 構成比(75)(%)増加数 増加率 90 年 構成比(90)(A)増加数 増加率実 数 (80-75) (%)実 数 (95-90) (冗)
総数1) 52,955100.0 2,794 5.3 61,364100.0 2,122 3.5
A 専門的.技術的職業従事者 4,046 7.6 791 19.5 7,164 ll.7 1,020 14.2
B 管理的職業従事者 2,279 4.3 327 14.4 2,499 4.1 366 14.6
C 事務従事者 8,841 16.7 337 3.8 ll,535 18.8 885 7.7
D 販売従事者 7,042 13.3 1,089 15.5 8,888 14.5 292 3.3
E サービス職業従事者 3,441 6.5 408 ll.9 4,437 7.2 683 15.4
F 保安職業従事者 736 1.4 23 3.2 852 1.4 105 12.4
G 農林漁業作業者 7,290 13.8 -1,241-17.0 4,342 7.1 -486-ll.2
H 運輸 .通信従事者 2,398 4.5 23 0.9 2,316 3.8 103 4.4
Ⅰ 技能工,採掘t製造.建設作業者及び労務作業者 16,882 31.9 1,037 6.1 19,330 31.5 -845 -4.4
Ⅰ 農林漁業関係職業 7,290 13.8 -1,241-17.0 4,342 7.1 -486-ll.2
Ⅱ 生産 .運輸関係職業 19,280 36.4 1,059 5.5 21,646 35.3 -742 -3.4
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Structural Changes of Industry
and Employment in Japan
Yoshizo Hashimoto
The Japanese industry is in a huge whirlpool. Various common
senses and conventions have been seriously doubted. Nevertheless, Japan
cannot yet find any exit. Even if finding it, she has spent only a time in
vain without doing any effectives measure, because most of those are
conflict with vested interests or conventional practices. In this paper, I
will make a positive analysis of changing industry in Japan after the
babble boom crash in 1991 by using Firms and EstablishmentE Census
Data and others. Then, I will make it clear that the cause of failure to
buoy up her economy consists in a fact that shortage of investment
opportunities in her economy has been misunderstood simply as shortage
of macro effective demand. Then, comparing the structural adjustment in
the first half of the 1990s with one in the second half of the 1970s, I will
clarify that the most serious weak point of Japanese-styled management,
which has virtually excluded rights of shareholders from their decisions,
have got revealed as her economy matures. I will also say that
improvement of profitability by making employment fluid is not only
effective as a counter-policy to the prolonged structural depression in the
open economy but also inescapable in the "affiuent" economy driven by
the service industry. Lastly, in place of a conclusion, I will remind a brief
summary and lessons of the US and the UK policy experiences after the
1970s.
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